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Abstract: The present study aimed to investigate the developmental relationship between “what 
children want to be when they grow up” and time perception in early childhood. The researcher 
questioned 88 participants (aged from four to six) about two “something to want to be” and time 
perception. The results showed that, as age increased, realistic answers increased for “something 
to want to be,” as did and a reason and a way change into a social role and an effort. Time 
perception became more accurate as age increased, but future perception was difficult for six-
year-olds. The answers for “something to want to be” were more realistic for children with a 
higher time perception score. These results suggest that children may assume possible self by 
acquiring perception of time.


































































































































































































































現実的 10（40.0） 15（50.0） 30（90.9） 25（51.0） 30（76.9）
非現実的  8（32.0） 11（36.7）  3　（9.1） 17（34.7）  5（12.8）
未定  7（28.0）  4（13.3）  0　（0.0）  7（14.3）  4（10.3）
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性別；χ2(2)=6.77, p<.05, Cramer’s V=.28）。残差
分析の結果，年齢については，年長児はその他























χ2(6)=11.31, p<.10, Cramer’s V=.27, 性別；χ2 
(3)=6.29, p<.10, Cramer’s V=.29, 「大人になった




















































好意・憧れ 9（50.0） 13（50.0） 14（42.4） 20（47.6） 16（45.7） 21（38.2） 15（68.2）
役割 0　（0.0）  5（19.2）  9（27.3）  4　（9.5） 10（28.6） 13（23.6）  1　（4.6）
その他 5（27.8）  7（26.9）  9（27.3） 13（31.0）  8（22.9） 17（30.9）  4（18.2）
















成長  6（33.3） 11（42.3）  9（27.3） 14（33.3） 12（34.3） 18（32.7）  8（36.4）
努力  1　（5.6）  6（23.1） 19（57.6） 15（35.7） 11（31.4） 24（43.6）  2　（9.1）






















れも有意であった （年齢；F(2,85)=12.03, p<.001, 
ηp














F(1,85)=22.32, p<.001, 年 長 児；F(1,85)=39.90, 
p<.001）。未来認識において，年少児は年中児，
年長児より得点が低い傾向が認められた（年中












れ の 主 効 果 が 有 意 で あ っ た（ カ テ ゴ リ；














年少児 年中児 年長児 全体 年齢 時間 交互作用
過去認識 平均 1.60 2.60 2.91 2.43




SD （1.26） （0.62） （0.29） （0.94）
未来認識 平均 1.60 2.03 2.00 1.90
SD （1.04） （0.72） （0.66） （0.84）
大人になったらなりたいもの F 値
現実的群 非現実的群 未定群 大人になったらなりたいもの 時間 交互作用






SD （0.63） （1.23） （1.10）
未来認識 平均 2.11 1.59 1.45
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